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Abstract: The purposes of this study are to :1) examine anticipations for courses on soccer Penalty 
Kick (PK), to 2) find anticipatory cues noticed by performers in anticipation processes, and to 3) 
compare course anticipations on PK between performed on an animation test and a real field test.
Test 1;
Test 1 was intended to find course anticipations and anticipatory cues noticed by goal keepers on 
animation tests.
Superior and inferior groups were organized out of 31 soccer goal-keepers (GK) based on anticipation 
tests—seven subjects (the best and worst seven keepers) being allocated to each group. These subjects 
were set to observe three kickers, who were about to play Penalty Kicks, on a video monitor from a 
returner’s view, and were required to anticipate a course of Penalty Kick. The video was edited with the 
purpose that subjects could observe Penalty Kick motions for only limited amounts of time, limited 
spaces with four different temporal occlusion periods, and four different special occlusion parts.
Test 2;
Anticipation tests dictated above were also examined on 30 non-GK players. After organizing 
superior and inferior group, they were set to be tested on real fields.
The results were followed;
1. No matter how long they played as a soccer field-player or as a GK, a difference was seen in correct 
answer rate in anticipation. 
2．The special occlusion revealed that important anticipatory cues found by the superior group were 
the movement of lower part of the kickers’ body. Whereas, in the inferior group anticipatory cues found 
were less specific.
3．The temporal and special occlusion revealed that important anticipatory cues found by the superior 
group were the movement of kickers’ lower part of the body that appealed in the motion of two steps 
prior to the impact step.
4. The results of anticipation tests by an animation reflected the results on a real field.
Conclusion
For all of the sentences above, my conclusions are;
Even experiences as a player are the same there is a difference between players in course 
anticipations,
The difference is whether a player could find anticipatory cues in his/her anticipation process,
It seems the accuracy in anticipation on real fields depends on the difference in the ability of finding 
anticipatory cues.
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関東大学サッカーリーグ 1 部に所属している A 大学、
B 大学と、2 部に所属している C 大学の現役 GK 計 31
名（年齢：20.1 ± 1.2 歳、サッカー歴：11.8 ± 2.1 年、GK




PK のキッカーのモデルは、関東大学サッカー 2 部
リーグに所属している D 大学の部員 6 名（レギュラー
3 名、準レギュラー 3 名・年齢：19.5 ± 0.5 歳、サッカー
歴：12.7 ± 2.7 年）であった。撮影は、デジタルビデオ
カメラ Panasonic Digcam NV-GS250 をゴールライン
上中央、地面から 170 cm の位置に固定し PK の撮影
（29.97 FPS）を行った。キッカーには試合と同じよう
にボールを蹴るように教示をして PK を行なわせた。








50 本の PK が行われた。内訳はゴール成功 34 本（68％）、
ゴール失敗 16 本（32％）、そのうち GK がセーブでき
たのは 9 本（18％）、ゴールエリアから外れたのは 7 本
（14％）あり、50 本の PK 中、ゴールキーパー（以下
GK と略）のシュートコースの予測が成功したのは 24
本（48％）であった。特に力が均衡してくる決勝トー




Morris2) や浅井ら3) によると PK 時のキッカーが蹴る
ボールのスピードは平均 75 km/h であり、ペナル
ティースポットからゴールまでの間（11 m）に 528 ms
で到達通過する。GK がサッカーゴールの中央に立っ
た場合、2.1 m の位置に設置されたボールをタッチす












































球× 4 遮蔽（時点）の計 28 試行をランダムに呈示して
行った。
②予測の手掛かりを見るために、時間遮蔽と空間遮






























プでの PK データや先行研究17) を参考に、GK の位置









ト Adobe Premiere Pro を用いて編集した。遮蔽時点と
して、①助走動作開始時「以下、助走」、②インパクト
から 2 歩前の足が接地した瞬間「以下、2 歩前」、③軸
足が接地した瞬間「以下、軸足」、④インパクト「以
下、インパクト」の 4 時点を設けた。遮蔽時点は Meinel
の「運動の局面構造は、準備局面、主要局面、終末局




























































































関東大学サッカーリーグ 2 部に所属している C 大学
の GK 以外の部員 30 名（年齢：19.3 ± 0.8 歳、サッカー
歴：12.0 ± 2.7 年）であった。
実験は 2007 年 7 月中旬から 9 月上旬にかけて C 大
学研究室とサッカー場で実施した。グランドでの PK
のキッカーは、C 大学の部員 3 名（年齢：21.7 ± 0.6 歳、





で PK のセービングをさせた。PK のセービングの練習
後実験に入った。シュートコースは左右各 3 球、中央
1 球の 7 球で、実験者の指示によってランダムに蹴ら
せた。
3）統計処理








































































であろうか。このことについては第 1 実験では GK を、

















実験 1 では、GK のサッカー PK 場面におけるシュー
トコースの予測時期とその手掛りを明らかにすること





























1）実験 2 では GK 以外の選手を対象として行った
が、実験 1 の GK を対象としたサッカー競技歴（実験
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